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Les populations naturelles de Stenase//us virei Dollfus
(Crustace Asellote troglobie)
par
GUY MAGNIEZ*

Lorsque panlt Ie memo ire de Racovitza sur Ie genre Stenasellus (1950), I'etude de
l'espece virei seoasait sur Ie materiel provenant des recoltes effectuees dans IS
grottes1• Onze de ces stations n'avaient perm is de capturer que quelques individus:
2 a Castel-Mouly (8), 2 egalement a I'Haiouat de Pelou (13), 4 au Solencio de
Morrano (5), par exemple, malgre des visites repetees, au cours de plusieurs
campagnes annuelJes d'explorations. Certaines de ces visites etaient meme restees
infructueuses.
Au gouffre de Padirac (I) meme, il ne flit guere possible de preciser l'importance
des peuplements, par suite de la profondeur des eaux. II ne restait donc les grottes
du Mont-de-Chac (3) et de I'Estelas (6)2 qui pouvaient permettre I'observation
d'une population importante de St. virei, cantonnee dans une reserve liquide bien
delimitee, de faible profondeur et accessible au chercheur sur son pourtour entier.
Ces captures, qui portaient sur 198 individus a I'Estelas et 71 au Mont-de-Chac,
permirent a Racovitza de formuler les remarques suivantes:
1. Absence quasi-generale d'individus de taille inferieure a 5 mm. Tout au plus
peut-on signaler, parmi les captures, quelques males de 4,5 mm et par exception, 2
femelles immatures de 4 mm seulement, sur Ie total des individus cites plus haut.
2. Tous les males sont adultes. La plupart atteignent 6-7 mm. Cette derniere
longueur parait etre Ie maximum connu pour ces stations. Leurs appendices
copulateurs ont atteint leur conformation definitive dans tous les cas observes.
I Dans Ie courant de 1967, j'ai etabli unc premiere liste des stations connues, tant karstiques
qu'interstitiel1es, de Stenasellus virei. Leur nombre se montait alors a 77 et j'ai donne une
description sommaiJe du biotope correspondant a chacune. Cette premiere enumeration a ete
suivic, en 1971, d 'une seconde, portant Ie nombre des stations a 105. Dans Ie present texte, Ie
nom des stations citees est suivie de leur numero d'ordre chronologique, afin de permettre de
les retrouver rapidement dans les deux articles descriptifs en question (voir bibliographie).
2 Dont rai fait mention precedemment (Magniez 1968), dans I'etude morphologique consacree
Ii l'espece polytypique St. virei, car Racovitza (1950) avait redecrit en detail l'espece d 'apres
des individus de ces deux stations pyreneennes, alors que Dollfus l'avait fait en premier lieu sur
les individus de Padirac. La Grotte de Gourgue (15) etait signalee par Racovitza comme une
bonne station. Elle a depuis lors souffert de l'exces des visites, quoique d'une annee a I'autre,
quelques individus y soient toujours visibles.
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3. La grande majorite des femelles sont des adultes, dont les oostegites sont deja
visibles (taille de 6 a 7 mm).
4. A la grotte du Mont de Chac, environ les 2/5 des femelles adultes sont munies
d'un marsupium et portent des oeufs, des embryons ou des pulli. Cela indique
qu'une activite de reproduction importante existe, au moins dans cette station.
Dans ces conditions, on pouvait s'etonner de I'absence, parmi ces abondantes
recoltes, d'individus jeunes, de taille comprise entre 1,6 et 4 mm et remarquer
l'exceptionnelle rarete de ceux de 4-5 mm. Une explication etait in1mediate: les
collectes ayant ete faites a vue, seuls les plus grands individus avaient ete captures.
Les plus petits devaient, soit etre indiscernables sur Ie fond limoneux des flaques,
soit vivre en permanence dissimules profondement dans leurs terriers, comme les
jeunes Niphargus. Plusieurs annees d'observations, portant en particulier sur des
populations cavernicoles confinees, ainsi que la recolte quasi-totale de l'une d'entre
elles, permettent de preciser les raisons de I'anormale rarete des jeunes Stenaselles
dans ces populations cavernicoles d'eau Iibre. La decouverte de peuplements phreatiques et hyporheiques, dont la composition en classes de taille est tout a fait
identique a celie des Asellides epiges permet une interessante comparaison avec ces
populations des grottes. Enfin, I'evolution naturelle des elevages experimentaux de
St. virei semble en conformite avec la composition de ces populations cavernicoles
confinees.

LES POPULATIONS NATURELLES

D'ASELLIDES

EPICES

Les donnees numeriques precises sur la composition des populations naturelles
d'Asellides, dans les biotopes particuliers a chaque espece, sont rares. Chacun a pu
voir, a la saison convenable, Ie pullulement des formes communes, comme Asellus
aquaticus L., dans certaines eaux stagnantes de surface et constater la presence,
dans ces populations, d'une grande quantite d'individus tres jeunes. Pourtant,
beaucoup d'especes, principalement les hypogees, vivent en des milieux tels que la
collecte simultanee d'animaux suffisamment nombreux demeure impossible, soit
par suite de l'incapacite du prospecteur a acceder au veritable biotope de I'espece,
soit a cause de la faible densite du peuplement. C'est Ie cas pour Proaselllls spelaeus
(Racovitza) ou P. albigensis (Magniez), par exemple, dont Ie nombre d'individus a
pu permettre une diagnose et une description suffisantes, mais reste bien inferieur a
ce qu'une etude de population exigerait.
Steel (1961), cherchant a preciser les etapes du cycle biologique de deux especes
epigees: Aselllls aquaticus et Proasellus meridianus (Racovitza), fut amene a effectuer d'importantes ponctions mensuelles dans de riches peuplements de ces Aselles,
communs dans certaines eaux douces des lies Britanniques.
Les mensurations de tous les individus d'un prelevement mensuel, groupes par
ciasse de taille de 1/2 mm, sont exprimees par l'auteur sous fonne d'un histogramme de frequence.
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L'un des buts de Steel fut d'abord, en comparant les divers histogrammes
mensuels, de mettre en evidence I'existence d'un important maximum saisonnier de
la reproduction, pour ces deux especes dont Ie cycle vital se deroule approximativement sur une annee. Bien que de tels resultats soient delicats a comparer a ce que
laissent entrevoir les especes du genre Sten£lsellus dont nous disposons (caract ere
hypothMique de la rythmicite de la reproduction, deroulement de la vie sur de
nombreuses annees), il convient de reprendre rapidement les enseignements de
l'etude de Steel:
1. En dehors de la crise annuelle de reproduction, les echantillons d'Aselles presentent une distribution normale dont Ie mode se deplace de mois en mois vers les
grandes tailles (de 4 mm en octobre a 6 mm en mai, pour P. meridianus, par
exemple).
2. Les populations etudiees apres l'eclosion de la grande masse de la generation
annuelle montren t un considerable pourcentage d'individus juveniles (plus de 70%
en juin, pour la meme espece). Ce taux decroft des les mois suivants, puisque ces
jeunes deviennent tres vite matures (fig. 1 A).
3. Lorsque deux generations se chevauchent dans Ie temps (en mai, par exemple,
pour A. aqllaticlls), la repartition de l'echantillon est nettement bimodale (fig. 1 C).

LES POPULATIONS HYPORHEIQUES DE
ST. VIREI VIREI ET DE ST. VIR.E1 BOUJ
Une etude quantitative precise, telle que Steell'a realisee sur des epiges exigeait des
echantillons de quelques centaines ou de quelques milliers d'individus. Nous avons
reconnu qu'elle demeurait impossible pour la plupart des Asellotes hypoges, faute de
pouvoir collectersimultanement
et dans un meme lieu un grand nombre d'individus. Cette difficulte se retrouve pour l'etude de St. l'irei. Si les stations sont
desormais nombreuses, les populations a la fois denses et accessibles restent rares.
Citons parmi les plus recemment decouvertes la Cueva de Cullalvera, pour St. l'irei
bllchneri. Les echantillons qu'elles peuvent procurer restent donc un materiel vivant
precieux, a reserv,~r tout d'abord a l'etude du cycle biologique de l'espece. Les
prelevements dans les milieux interstitiels ou parafluviaux, a condition que l'appareillage d'aspiration du liquide phreatique soit assez puissant, permettent pourtant
de preciser quelques aspects qualitatifs de la nature des peuplements interstitiels de
Sten£lselllls l'irei:
I. Sur une dizaine de prelevements, correspondant a autant de stations de ce type,
8 n'ont procure que quelques individus ou meme un exemplaire unique du Crustace. Les 2 autres correspondent a des ensembles de plusieurs dizaines d'individus1 •
I Une de ces station~: hyporheiques
(no. 75) mise en evidence par Bou et Rouch a ete etudice
recemment
(Gourbauit
et Lescher-Moutoue
1967). Des prelevements
rcgulierement
echelonncs
sur 3 mois ont permis d'y capturer
1301 StenilsellllS virei bOlli, sans que Ie biotope paraisse
epuise. Celte importante
population
sera etudiee ulterieurement.
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Fig. 1. A. Composition en classes de taille de 1/2 mm, d'une population epigee de Proasellus
meridianus (Racovitza), au mois de juin, (d'apres Steel 1961, modifie). On remarque
I'importance considerable du nombre des individus jeunes (70% du total). La maturite
sexuelle se produit pour une taille de 3 mm. Toutes les categories de taille possibles sont
representees, depuis les plus petites (pulli mesurant entre 1 et 1,5 mm).
B. Composition en classes de taille de 1/2 mm, d'une population cavernicole de
Stenasellus virei hussoni. vivant en eau libre au siphon du Goueil-di-Her (Haute-Garonne). Toutes les categories de taille comprises entre 1,6 et 5,5 mm sont absentes. Les seuls
individus immatures de la population sont des femelles sans oostegites de taille deja
importante (5,5 a 9,6 mm). Selon les donnees fournies par les elevages, une telle
population ne comprendrait aucun individu age de moins de 5 ans.
C. Composition en classes de taille de 1/2 mm, d'une population epigee d'Asellus
aquaticus L., au mois de mai (d'aprcs Steel 1961, modifie). Toutes les classes supfieures
a 5 mm representent des individus nes en fin d'ete de l'annee precedente et qui sont
destines a disparaftre prochainement (cette generation est deja disparue de I'echantillon
de P. meridianus considere dans la Fig. 1 A). La generation de pdntemps de l'annee en
cours montre une composition normale ou toutes les classes de taille, depuis les pulli
sont representees.
Les echelles des abscisses des 3 histogrammes representent les longueurs des individus en
millimetres. En ordonnees sont les frequences des differentes classes.

Dans tous les lots, tous les individus ont ete examines et mesures. Environ les 2/3
sont des jeunes dont Ie sexe n'est pas encore reconnaissable exterieurement (les plus
petits ne mesurent que 1,6 mm et n'ont pas encore subi leur premiere mue), ou des
subadultes de 3 a 5 mm, de sexe deja discernable (les males n'ont pas encore
termine leur differenciation externe et les femelles n'ont point encore acquis leurs
oostegites). L'autre tiers se compose d'adultes parfaits: (males, femelles en periode
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de repos genital, mais aussi femelles ovigeres ou a marsupium vide), demontrant
ainsi que la reproduction s'effectue narmalement dans ce biotope.
2. Dans Ie cas plus favorable OU Ie prelevement
nombre d'individus (nappe alluviale du Nert, du
coexistence d'individus juveniles et d'adultes, avec
(1/3 d'adultes), la taille maximale atteignant dans
9 mm pour les femelles.

fournit simultanement un grand
Salat), on retrouve cette meme
des proportions tres com parables
ce cas 7,5 mm pour les males et

3. Conclusion: Dans ces populations hyporheiques de St. virei, les stades juveniles
et subadultes sont abondamment representes et leur pourcentage est du meme ordre
que celui donne par Steel pour les populations epigees de Proaseflus meridianus a la
saison favorable. Ces populations interstitielles de St. virei peuvent donc etre
qualifiees de populations normales quant a leur composition en individus.

LES ACCUMULATIONS D'INDIVIDUS PROVENANT
DU MILIEU HYPOTHELMINORHEIQUE
Bien qu'il ne s'agi:;se pas de populations proprement
cas:

dites, il y a lieu d'envisager ce

I. Reservoir a Riverenert (Ariege), (48): c'est un bassin de decantation cimente et
obscur collectant Jes eaux d'une source qui draine un vallon humide. Les individus
sont rejetes individuellement et irregulierement par Ia canalisation collectrice et
s'accumulent dans Ie bassin ou ils prosperent. lis peuvent alars etre periodiquement
preleves et etudies.
2. Source de Millas (60): les Stenaselles y sont recueillis par filtrage des eaux au
cours de longues periodes. Les conditions sont donc les memes que pour Ie premier
exemple, c'est-a-dire qu'un echantillonnage de la faune phreatique se trouve
recueilli a un exutoire des eaux.
3. Station de Conllens de Betmajou (41): lei, une courte galerie artificielle a draine
vel'S elle les eaux drculantes des fissures du massif et capte donc une partie de la
faune de ce milieu. Celle-ci peut etre interceptee par filtrage au fond de la galerie.
4. Composition des lots recueillis: Considerons par exemple la faune rejetee par
l'une des sources (60), qui fournit regulierement St. virei a toute epoque de l'annee.
Sur un total de 35 individus recueillis, il se trouve 7 femelles adultes de 5,6 a
7,2 mm, 11 males de 3,5 a 6,5 mm. 6 d'entre eux sont de tres jeunes adultes, bien
qu'ils possedent deja la conformation definitive de leurs appendices copulateurs. II
faut ajouter 8 femelles subadultes de 4,1 a 6,4 mm et enfin 7 jeunes de 1,6 a
1,8 mm,ages vraisernblablement de quelqu0s mois seulement. Nous sommes donc en
presence d'un prelevement dont les 3/5 sont constitues d'individus de petite taille et
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juveniles. Les tailles moyennes de chacune des categories sont remarquablement
basses. Comme il est de regIe, les plus grands individus sont des femelles matures
(6,5 mm), puis viennent les males (5,2 mm) et enfin les femelles immatures
(5,1 mm).
On peut donc constater que les lots de St. virei d'origine phreatique collectes
jusqu'a present sont de composition tres semblable a celie des populations sous- .
fluviales et parafluviales. On y rencontre simultanement des individus de to utes
dimensions. Quant aux exemplaires de tres grande taille, habituellement recoltes
dans les populations cavernicoles, ils semblent faire defaut, soit par suite de la
nature physique du milieu, soit parce qu'ils resistent mieux a un entrafnement par
l'eau.

LES POPULATIONS DE ST. VIREI CONFINEES EN GROTTES
Ces populations se rapportent aux sous-especes virei virei, pour Ie Gouffre de
Padirac, virei hussoni pour les grottes pyreneennes et virei buchneri pour la cavite
cantabre. Elles vivent dans Ie biotope classique de I'espece, biotope qui fut longtemps considere comme Ie seul milieu de vie des Stenaselles, c'est-a-dire les flaques,
les lacs souterrains, les nappes permanentes a fond limoneux dans lequel ces
Crustaces peuvent fouir et etablir leurs terriers caracteristiques. Les stations de ce
type sont nombreuses (quelques 50 actuellement! ) et pourtant celles qui abritent
une colonie populeuse, c'est-a-dire un nombre suffisant de Stenaselles groupes sont
raresl . Citons les grottes du Mont-de-Chac et de l'Estelas (dont les peuplements
n'ont donc pas periclite depuis l'epoque des explorations de Jeannel et de Racovitza, de 1906 et 1912 et depuis les tres importants prelevements de Stenasellus
pratiques par Husson en septembre 1955), celles du Bedat (10) et de Cullalvera
(34).
Le Gouffre du Sauvajou (54) et Ie Goueil-di-Her (65) contiennent egalement
d'imposantes populations de Stenaselles, dont I'observation ne peut avoir lieu que
dans des conditions exceptionnelles, par suite de la topographie de la premiere cavite
et du regime des eaux de la seconde. Les contr61es effectues au cours de plusieurs
annees dans 4 des grottes citees, ainsi que I'analyse des prelevements provenant de
toutes permettront de preciser la portee des observations faites et la signification de
ces populations.
I.Composition de ces prelt~vements
I a. Gouffre du Sauvajou: plusieurs prelevements, effectues par Bou en 1964 et
1966 portent sur une centaine d'individus. La totalite sont des adultes de 7 a
10 mm, sauf 8 femelles sans oostegites, qui sont des subadultes de 6 a 7 mm.
1 La liste des stations etablie dans Ie courant de 1967 rend compte sommairement des particularites de chacune. Beaucoup de grottes baptisees "stations
St. virei", n'ont donne que
quelques individus, apres des prospections minutieuses et repetees. C'est insuffisant pour
d6finir la structure des "populations" qui les habitent.

a
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1b. Grotte du B(~dat: Sur environ 140 individus captures, la plupart sont des
adultes males et femelles. II se trouve toutefois dans ce lot 30 femelles subadultes
de 6 a 7,5 mm. Pal' exception, l'une d'elles n'atteint que 5 mm.
1c. Cueva de Cullalvera: dans cette magnifique station de St. virei buchneri, nous
avons pu prelever un lot de 130 individus. 8 d'entre eux seulement etaient des
subadultes, de sexe femelle, dont une seule de 4,7 mm et les autres de 6 a 7,5 mm.
1d. Gouffre de Padirac: 42 individus de St. virei virei ont ete peches en 1963, au
moyen de balance:;. Sur ce lot, on ne trouve qu'un immature femelle de taille deja
notable.
Ie. Grotte de l'Estelas: l'ensemble des prelevements effectues pendant de nombreuses annees represente un effectif de 750 males et femelles adultes, auxquels il
faut ajouter 60 femelles subadultes de moins de 7 mm. Dans ce nombre des
immatures, il n'est possible d'en citer que 6 de taille comprise entre 4 et 5,5 mm.
J'ai pratique a plusieurs reprises et en des points differents du lac des filtrages
d'importantes quantites de limon meuble provenant du fond, avec des filets a
mailles suffisamment fines pour retenir les pulli. IIs n'ont rapporte qu 'un seul
individu de 2 mm, de sexe encore indiscernable. 11ne semble donc pas que la masse
de limon abrite des concentrations importantes d'individus juveniles. On peut en
deduire que, si les jeunes existent effectivement au sein du limon, il n'a pas ete
possible de les y mettre en evidence avec la densite que I'on pouvait supposer.
1f. Grotte du Mont de Chac: elle presente les conditions les meilleures pour
I'observation de la population de St. virei hussoni qui I'habite. Elle est d'acces facile
et Ie gour a fond limoneux qui abrite les Stenaselles est de faible surface: quelques
m2. II est peu profond, bien isole des circuits aquiferes souterrains. C'est donc un
milieu limite, presque dos, ou la population locale du Crustace se perpetue avec une
grande regula rite de puis 1906, date de la premiere observation.
Malgre la multiplicite des prelevements et l'emploi de filets a mailles fines, un
seul individu juvenile de 2,5 mm environ y a ete capture I , contre 660 de taille
importante, dont une centaine de femelles sans oostegites de 5 a 7 mm. Le fond du
gour etant forme, sous une pellicule ameublie par les Crustaces, de quelques cm de
limon coherent, recouvrant les depots calcitiques, l'enlevement menage de ce
revetement2, dans une partie exondee en periode de basses eaux, a permis d'y
trouver 3 jeunes individus de 4, 4, et 4,5 mm. L'un d'eux etait un jeune male
impubere3.

I Comme au lac de I'E!,telas, les jeunes individus sont donc particulierement rares dans la couche
superficielle meuble du limon.
2 Dequelquesdm2

3 Les jeunes individu:; sont donc presents dans la masse de depot coherent, mais avec une
densite modeste, qui ne depasse pas celIe des adultes en surface.
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Ig. Goueil-di-Her: la capture fortuite, pendant l'ete de 1967, d'une importante
population de Stenaselles provenant du siphon de cette grotte permet d'arriver a des
constatations identiques, mais apporte d'interessantes precisions. 108 individus ont
ete captures en eau libre. 35 sont des males de 6 a 9,9 mm (moyenne 8,04 mm), 23
sont des femelles immatures de 5,8 a 9,6 mm (moyenne 7,54 mm) et 50 sont des
femelles adultes de 7,8 a 12,1 mm (moyenne 9,7 mm), (fig. I B).
Or, dans Ie meme temps, Rouch capturait dans Ie milieu interstitiel de cette
grotte, dont Ie grand siphon contient d'importantes masses de graviers noyes, un lot
de 75 StenaseliesAO sont des males immatures et matures de 2,9 a 5,4 mm (moyenne
3,9 mm). Par exception, l'un d'eux atteignait 7 mm. 31 sont des femelles immatures
de 2,9 a 5,1 mm (moyenne 3,8 mm). Par exception, 2 d'entre-elles mesuraient 6,3
et 8,7 rom. Enfin, 4 femelles de 4,3 a 4,5 rom possedaient deja des oostegites, par
suite d'une puberte exceptionnellement precoce.

2. Les consequences de ces observations
Bien que l'expose ci-dessus n'en fasse que peu mention, la recherche des individus
immatures et des stades juveniles de St. virei dans toutes les cavites abritant des
populations de l'espece a ete un souci constant au cours de plusieurs annees de
prospectionl.
En effet, il aurait Me tres utile de disposer d'emblee de jeunes
exemplaires en nombre suffisant pour entreprendre des elevages experimentaux du
Crustace2• Or, Ie resultat fut pratiquement negatif, aux quelques petits individus
cites pres. 11existe done une discordance totale entre la composition des captures
en milieu interstitiel et celles que fournissent les biotopes cavernicoles classiques en
eau libre.
Dans les populations des grottes Mudiees, les individus juveniles, de taille
inferieure a 4 mm, ne sont pratiquement pas representes. Les seuls immatures
presents sont des femelles subadultes de taille deja considerable (5, 6 mm ou plus).
Recemment, j'ai pu constater que St. virei possedait un cycle vital tres dilate par
rapport a celui des Asellides epiges. La maturite sexuelle demanderait quelques 5
annees avant de se manifester. Ensuite, la vie adulte pourrait se derouler sur une
duree au moins equivalente, ce qui indiquerait que les membres d'une population
I C'est pourquoi des tentatives repetees de capture de ceux-ci par filtrage du limon meuble qui
est au fond des flaques et par des prelevements de la couche de depot coherent, argileux ou
limoneux qui se trouve en dessous, furent effectuees.
2 L'etude de la duree des mues et des intermues juveniles, de leur nom bre, de Ia differenciation
sexuelle externe, de Ia croissance et meme de la reproduction en aurait ete beau coup facilitee et
acceleree. Au contraire, les populations cavernicoles contiennent un fort pourcentage "d'adultes
ages", en particulier de femelles de grande taille, ayant deja cleve une portee de jeunes. Ces
femelles passent ensuite par une periode d'intermues de repos sexuel extrcmement longue (des
annees! ) au cours de laquelle s'aecroft lentement une nouvelle generation d'ovocytes. II s'agit
donc d'un materiel particulierement inerte et dCfavorable pour realiser des elevages de l'espece.
Les individus des biotopes hyporheiques seront certainement beaucoup plus interessants pour
constituer des elevages, mais la decouverte de l'espece dans ce milieu est encore trop recente
pour que les captures aient ete utilisees systematiquement dans ce but.
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cavernicole pourr:lient vivre lOans ou plus. Dans ces conditions, la composition de
ces populations de grottes apparaft comme tout a fait anormale. D'une part, aucun
facteur saisonnier ne peut-etre invoque pour expliquer la rarete generalisee des
irnmatures, d'autant que les pnllevements furent faits a toutes epoques de l'annee
et, d'autre part, ies jeunes qui vivent enfouis dans Ie limon ne s'y trouvent qu 'en
nombre insuffisant par rapport a la prolificite que semble conserver l'espece dans
certaines de ces ~:tations. Les individus des classes de taille juveniles ne vivraient
normalement pas au contact des adultes et des subadultes de taille deja importante.
II existerait une veritable segregation, en fonction de la taille des individus dans ce
type de populatio:1.
Les observatio1s faites au Goueil-di-Her suggerent que, cote a cote, dans une
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Fig. 2. Composition en classes de taille de 1/2 mm; des prelevements globaux de Stenasellus
virei hussoni, effectucs au siphon du Goueil-di-Her (Haute-Garonne).
A. Lot d'individus provenant du millieu interstitiel (sables et graviers du siphon).
Predominance des tailles comprises entre 3 et 4,5 mm (stades juveniles et quelques
adultes exceptionnellement precoces). Absence des pulli et tres jeunes individus (1,6 a
2,5 mm), sans :loute par suite de l'imperfection des methodes de prospection.

a

B. La portion de l'histogramme situee droite de la Iigne pointillee verticale correspond
a la figure 1 II, ramenee a la meme echelle que 2 A. Elle repn;sente la population des
eaux Iibres du siphon. Les deux lots sont done etroitement complementaires: il s'agit
d'une seule population au sein de laquelle se produit une segregation en !onction de fa
taille des individus.
Le deficit des classes comprises entre 5 et 7 mm semble uniquement dii a des raisons
pratiques (impossibilite des prelevements dans certaines zones et certaines profondeurs).
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meme cavite, peuvent cohabiter une population d'individus de grande taille, qui
sont installes en eau libre, sur Ie fond limoneux d'un vaste lac et, dans Ie milieu
interstitiel des sables et graviers voisins, une autre population, de structure toute
differente, dans laquelle les stades juveniles vivent, soit seuls, soit avec un tres faible
nombre d'adultes dont la taille est encore modeste.
Les deux populations sont etroitement complementaires, du point de vue de leur
composition en classes de taille (fig. 2).
La signification de la segregation pratiquee par les jeunes Stenasellus demande a
etre precisee. Le cas de la grotte du Mont-de-Chac cst favorable a cette recherche
car la vasque qui abrite les Stenaselles constitue un biotope de dimensions restreintes, etroitement confine et I'abri offert aux jeunes par les anfractuosites des
concretions et les depots Iimoneux est peu important et tres accessible.

3.Reproduction

et cohabitation des generations de St. rirei
en milieu confine

Lorsque dans une meme cavite, les milieux aquatiques Iibre et interstitiel se
presentent cote a cote avec un grand developpement, la segregation mise en
evidence ne rencontre aucune difficulte pour s'effectuer. Or, Ie cas est parfois
different. Ainsi, la grotte du Mont-de-Chac (et celie de I'Estelas) n'offre guere cette
possibilite, par suite de I'isolement de la vasque ou vit Ie Crustace. Par analogie avec
les formes epigees et compte tenu de la longueur de la phase juvenile des Stenaselles, la population du Mont-de-Chac devrait comprendre quelques 70% d'immatures,
vivant dans les interstices inaccessibles aux adultes, dans les fines anfractuosites de
la muraille calcitique du gour, par exemple. Essayons de suivre ces jeunes individus
depuis leur origine:
3a. L activite reproductrice au Mont-de-Chac
Les importants prelevements de faune effectues dans cette grotte contiennent un
lot de femelles a poche incubatrice encore occupee par les embryon~ ou par les
jeunes attendant leur liberation prochaine. La composition de ces portees a ete
etudiee. 11apparaft, d'une part, qu'on peut compteI' sur une descendance de 26
jeunes Stenasellus, en moyenne, par portee. D'autre part, la station est reputee
(Racovitza 1950) pour I'importance du nombre des femelles gestantes qu'il est
possible d'y observer simultanement. Compte tenu de ce nombre, il semble vraisemblable que, dans cette flaque isolee de quelques m2 de surface seulement, dans
les meilleures conditions, mais qui se reduit regulierement, a la fin de l'ete, a moins
de I m2, avec une profondeur residuelle de quelques cm seulement, ce sont
quelques 800 a 1000 pulli qui doivent naftre chaque annee. Cette valeur minimale
ne tient compte que des femelles gestantes observees. Elle est certainement beaucoup plus elevee en realite. Si l'on se rMere aux donnees de Steel, la station du
Mont-de-Chac devrait heberger des milliers de Stenaselles immatures de 1,6 5 mm
et par consequent 2000 a 3000 adultes, ce qui est manifestement invraisemblable.
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lb. Estimation de la population adulte de St. virei
dans Ie gaur du Mont-de-Chac
Sans qu'i! soit qUI~stion de detruire cette irremplayable station, pour en denombrer
exactement la population, un raisonnement simple va en donner une valeur approximative. En effet, dans une population etroitement limitee en nombre par les
necessites vitales de chaque individu et dont chacun d'entre eux vit de nombreuses
annees, toute pontion d'adultes, provoquee artificiellement, doit necessairement se
repercuter sur la structure meme de la population.
3b 1. De 1906 a 1960, les prelevements d'adultes furent moderes (Jeannel 1906,
Jeannel et Racovilza 1912), sauf en 1955, lorsque Husson preleva a deux reprises,
des lots tres importants de Stenaselles (plus de 150 individus), pour realiser des
elevages de l'espece, tant au Laboratoire souterrain de Moulis qu'au Laboratoire de
Biologie Animale de l'Universite de Sarrebruck.
Dans les lots de Biospeologica, il existait beaucoup de femelles agees, de forte
taille Qusqu'a II mm, d'apres Racovitza 1950)1. Le pourcentage des femelles
immatures etait de 7% environ dans ces prelevemen ts. Une periode de 5 annees
pleines separe les captures de 1955 (Husson) des premieres que j'ai pu realiser. Au
cours de celle-ci, la population du Mont-de-Chac a pu se reconstituer.
3b2. En 1960 et [961, des prelevements tres importants et repetes de Stenaselles
eurent lieu. lis co:nportaient, a chaque fois, la collecte systematique de tous les
individus visibles sur une importante fraction de la superficie du gour. 175 exempIaires, dont 98 femelles les composent. Le pourcentage des femelles immatures,
qui etait de 6% pour Ie premier prelevement s'est eleve a 23% dans Ie dernier.
3b3. Dans Ie courant de 1963, un contr61e fut effectue. La population etait peu
dense en grands ,individus, neammoins 25 femelles adultes purent encore etre
retirees de la station..
3b4. A partir de l'ete de 1964, deux ponctions tres rigoureuses eurent lieu. Elles
fournirent quelque_ 180 individus. Dans Ie lot des femelles, environ 70% cette fois
etaient des immatures. De plus, la taille des males etait generalement plus faible que
precedemment. II :v avait manifestement, parmi cet echantillon tres complet, une
grande majorite d'adultes dont Ie passage a cet etat etait recent.
3b5. En 1966, les prelevements ont ete reduits. Environ 30% des femelles etaient
encore des irnmatures. Les feme lies adultes presentaient une taille encore faible
(7 -7,5 mm), mais la plupart etaient deja ovigeres, ce qui montre que l'activite
1 La presence d'individus de tres forte tailIe (l I, 12 mm), dans des populations cavernicoles
St. virei, apparaft de plus en plus comme une caracteristique des populations "vierges"
Stenaselles, c'est-a-<!in, de celles dont les prospections humaines n'ont point encore trouble
structure, plutot que comme un caractere racial typique. A la grotte du Mont-de-Chac,
existait en 1906 des individus de I I mm; ce n'est plus vrai actuellement.
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reproductrice n'avait rien perdu de son intensite. Au cours de l'ete 1967, une
derniere ponction de 100 Crustaces a montre qu'alors, 27% des femelles etaient
encore des immatures et que la reproduction etait tres active.
3b6. Conclusion: dans cette station etroitement confinee, des ponctions repetees,
au cours de plusieurs annees successives ont eu pour resultat un veritable remaniement de la structure de la population. Le prelevement systematique, etale sur 3
annees, de quelques 120 femelles adultes a eu comme corolla ire la rarefaction
considerable de celles-ci dans la vasque (une trentaine de captures seulement), puis
leur remplacement, en eau libre a la surface du gour, par des immatures, qui ont du
quitter leur refuge a cette occasion, pour venir "combler les places vides".
Une evaluation tou t a fait approximative laisse prevoir que Ie gaur n'abrite que
quelques centaines d'adultes1• Comme cette population, dans l'evaluation la plus
defavorable, engendre au moins 800 jeunes chaque annee (certainement beaucoup
plus), il faut admettre que la plus grande part d'entre eux (peut-etre 90%) disparaissent avant d'atteindre une taille notable2 . Cette disparition do it meme survernir tres
tot apres leur liberation par la mere.
3c. Les confirmations apportees par les elevages experimentaux
Les adultes reunis dans des recipients d'elevage peuvent s'y maintir durant des
annees. Des cas de reproduction deja nombreux ont ete constates dans ces conditions. Les femelles gestantes menent regulierement a terme leurs portees, comme
dans Ie milieu nature!. Pourtant, il n'a jamais ete possible d'obtenir Ie maintien en
vie et la croissance des Stenasellus nouveaux-nes, au sein de ces populations
d'adultes en milieu confine: tous les jeunes disparaissent rapidement de l'elevage.
Lorsque chaque femelle ovigere est isolee dans un recipient particulier, les pulli,
quand ils sont liberes du marsupium, se repartissent dans l'espace limite qui est
devolu a I'ensemble. Leur nombre decroft tres vite. Pour conserver efficacement des
portees entieres de jeunes St. virei des qu'ils quittent la poche incubatrice, il est
indispensable de les separer immediatement de tout individu de grande taille, y
compris de la femelle-mere.
En effet, contrairement aux Asellides, les Stenaselles, surtout les femelles,
manifestent des tendances carnassieres tres marquees. lis sont capables de capturer
et de devorer des proies vivantes a leur echelle et j'ai acquis la certitude que les
jeunes de leur propre espece sont victimes de la voracite des adultes ou des individus
plus grands qu'eux, surtout en milieu confine. Cela se produit dans les recipients
Le nombre de 400, par exemple, pourrait ctre une valeur acceptable.
Sinon, il faudrait supposer que Ie placage argileux de la vasque du Mont-de-Chac recele
quelques 5000 Stenaselles immatures de 1,6 a 5 mm. Ce depot n'atteint que quelques cm
d'epaisseur sur 2-3 m2 de superficie. Les prclcvements et les filtrages effectues montrent qu'en
realite, les jeunes individus, s'ils sont presents dans les terriers qu'ils creusent dans ce materiau
coherent jusqu'au contact avec la calcite, ne Ie sont qu'avec une densite faible (l par dm2, par
exemple). Leur nombre total est sans do ute comparable a celui des grands immatures et des
adultes vivant en eau Iibre dans la vasque.
1

2
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confinement
resulte de la necessite de limiter les dimensions
du
ou dans les stations qui, com me celle du Mont de Chac, abritent
dense, dans un espace tout a fait limite' . Dans un cas com me dans
la frequence
des rencontres entre individus est tres grande et les
limites.

3d. Consequence
La concurrence
vitale en milieu cavernicole confine: meme si les Cyclopides, les
Vers ou les Protozoa ires y abondent,
il cst certain que la faune macroscopique
aquatique
du biotope a St. virei /zussoni est tres peu variee. Les exemples du gour
du Mont-de-Chac ou du lac de l'Este!as en sont la preuve2. Precisons, en particulier,
que les Amphipodes
y font totalement
defaut3. II ne semble pas que la population
de Stenaselles y ~;oit soumise a I'action de predateurs,
quelle que soit leur taille.
Compte tenue de ieurs tendances carnassieres et de leur comportement
en elevage, il
n'est pas absurde de penser que, dans un milieu etroitement
confine et limite,
comme Ie mon tre nt les deux exemples cites, la seule concurrence
vitale serieuse a
laquelle soit soumise l'espece soit une concurrence intraspecifique. Elle serait
exercee par les plus grands individus sur les plus petits ou sur ceux qui se trouvent
en etat d'inferiorite
momentanee
(en cas de mue), comme cela se produit en
elevage.
Durant les periodes de stabilite, ce seraient Ie nombre et la den site des adultes
qui limiteraient
la pullulation
des jeunes. Ceux-ci doivent donc etre litteralement
dCcimes des leur liberation du marsupium. Un equilibre spontane existerait entre Ie
reliquat des individus juveniles, vivant surtout dans des anfractuosites
inaccessibles
aux plus grands ou en permanence
dans des galeries a leur taille4, et la population
d'adultes et de gra nds subadultes installes en eau libre. Le rem placement naturel des

les especes d' Asellotes ne reagissent pas ainsi. J'ai realise des elevages de Proasellus
au Laboratoire
souterrain de Moulis. Dans l'obscurite complete et temperature constante, pourvu que la nourriture (feu ille s macerees d'Orme) soit abondante et distribuce
regulierement,
il se produit une veritable pullulation d'individus de celle espcce, meme dans un
recipient de dimensicns
reduites. Toutefois,
dans ces conditions,
les individus ncs dans l'aquarium n'alleignent
jarr.ais une taille comparable
celie de leurs parents provenant d'une station
epigee. Le regime no::mal de ces Aselles est strictement
vegetarien. En effet, en elevage, ils ne
devorent les cadavres de leurs congeneres ou les mues qu 'en cas de manque total de nourriture
vcgctale dans Ie recipient d'experience.
1 Toutes

a

coxa/is (Dollfus)

a

2 II ne semble
pas que l'Oligochete
Phreoryctidae Pelodri/us /eruthi Hrabe, 1958, que l'on
rencontre
frequemment
associe
St. virei dans ses stations cavernicoles (Husson 1957), cause Ie
moindre tort au Crustace,
quelque stade que ce soil.

a

a

3 Au siphon du Goueil-di-Her,
Ia population
de St. virei hussoni est accompagnee
de larves
diverses d'lnsectes,
de quelques Niphargus sp. de petite taille et d'une population de Proasellus
racovitzai Henry et Magniez. Comme la surface disponible et Ie volume de l'eau sont normalement imposants, la delSite des individus de chaque espece reste infime.
4 Celle
seconde
individus risquent

eventualite
rendant leur survie plus aleatoire,
de recouper les leurs.

puisque

les galeries

des grands
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Fig. 3. Stenasellus virei hussoni: grande 9 adulte de 10 mm environ, provenant de la population
vivant en eau libre dans Ie siphon de la grotte du Goueil-di-Her
(Haute-Garonne),
population etudiee dans Ie present article.
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individus seniles se trouverait ainsi assure et il suffirait pour cela d'une faible
proportion des generations successives de jeunes.
Les ponctions experimentales d'adultes troubleraient profondement Ie processus
en multipliant Ie:; chances de survie dans les classes d'iige juvenile I. Cette question
pourra sans doute etre precisee ulterieurement.
Les cas ou la population cavernicole de Stenasellus vit dans un biotope etroitement confine, comme au Mont-de-Chac ou a I'Estelas est un cas limite, bien qu'il
existe reellement dans les reseaux fossiles. Souvent, les masses d'eau des grottes ou
vivent les Crustaces communiquent plus ou moins facilement, a la saison humide
par exemple, entre elles ou avec des reseaux aquiferes actifs, ou encore sont liees a
des graviers et sables noyes sous-jacents. La survie des jeunes individus dans de telles
conditions reste tres difficile a etudier, mais on peut supposer que la possibilite des
migrations la rend moins aleatoire. L'etude des populations interstitielle et d'eau
libre capturees au Goueil-di-Her semblerait illustrer ce cas.
3e. Le cas de St. virei en milieu interstitiel
La presence en acondance de Stenaselles (St. virei virei, virei boui et virei angelieri)
dans certains mil ieux hypothelminorheiques et hyporheiques est une acquisition
trop recente pour faire l'objet d'un developpement. Pourtant, a titre de comparaison, il faut rapeller deux points essentiels:
- D'une part, en milieu interstitiel, les Stenaselles doivent trouver un espace a 3
dimensions qui n'existe pratiquement pas pour de nombreuses stations en grottes.
Les individus de toutes tailles doivent s'installer dans les interstices a leur convenance, en fonction des caracteristiques granulometriques tout a fait locales. Ceci
permet d'envisager la segregation et, donc, la survie des jeunes individus que l'on
rencontre effectivement en nombre dans les preIevements interstitiels.
- D'autre part, ce milieu abrite une faune extnlmement riche et variee, tant au
point de vue des groupes representes que de la densite du peuplement (Angelier
1953, Delamare-]I)eboutteville
1960, Bou et Rouch 1967). Les populations de
Stenasellus s'y trouvent donc en concurrence avec des formes variees (Cyclopides,
Harpacticides, Microparasellides, Amphipodes Niphargus sp., Salentinella sp., Ingolfiella sp., pour donner quelques exemples de Crustaces). Certaines de ces especes
sont suceptibles de servir de proies aux Stenaselles, mais ceux-ci peuvent aussi etre
les victimes des formes plus robustes. Ce sont done des rapports heterospeeifiques
qui peuvent s'exprimer iei. II semble que Stenasellus virei rencontre en milieu
interstitiel des conditions de vie fondementalement differentes de celles qu'il subit
en milieu cavernicole strict.

1 Naturellement,
elles ne mellent pas en danger I'existence de la station si elles ne sont pas
rllpetces systcmatiquement
au cours d'une durce superieure
la pcriode de vie adulte normale
des Stenaselles.
II serait fort interessant
de pouvoir eliminer totalement,
dans une station
determinee,
suffisament
isolee, les individus de taille superieure
une certaine valeur, pour
ctudier ensuite Ie retour progressif
I'cquilibre de la population qui I'habite.

a
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CONCLUSIONS
Les recentes prospections et les observations sur Ie terrain ont permis d'ameliorer
nos connaissances sur les peuplements de Stenasellus virei dans leurs milieux de vie
naturels.
Les seules populations directement observables sont celles qui vivent dans des
collections d'eaux permanentes de la zone de percolation des massifs karstiques.
Dans ce type de biotope, les veritables populations, c'est-a-dire les peuplements
durables qui se renouvellent essentiellement par reproduction in situ, sont rares. L1
plupart des 'stations' de cette categorie ne correspondent, en fait, qu'a de petites
accumulations d'individus ayant migre des systemes aquiferes du massif vers les
collections d'eau de la grotte OU ils sont plus ou moins etroitement prisonniers.
Les populations karstiques des zones amphibie et noyee, les populations interstitielles des nappes alluviales et eluviales sont les plus importantes. Tou tefois, elles
ne sont pas directement accessibles. On ne peut les connaftre que par des echantilIons recueillis par divers artifices: piegeage, filtrage continu des emergences, sondages tubes.
Ces echantillons provenant de biotopes ou l'eau se trouve a l'etat divise (milieu
permeable en petit, par exemple), presentent toujours une composition normale en
classes de taille, c'est-a-dire avec une large predominance des stades jeunes sur les
adultes. Cette composition est conforme a celie qui est connue pour les Asellides
epiges.
Dans ces biotopes, l'espece fait partie d'une biocenose complexe de formes
hypogees tres variees. Elle doit pouvoir y trouver des proies convenables (Copepodes, Microparasellides, par exemple), mais elle do it y etre soumise a l'action des
formes predatrices plus robustes (Amphipodes, Planaires). Les Stenaselles s'y trouvent donc soumis aux conditions d'une concurrence vitale multispecifique normale.
Les populations karstiques (St. virei buchneri et St. virei hussoni) des collections
d'eau plus ou moins isolees dans la zone denoyee des massifs presentent une
composition inhabituelle en classes de taille: elles sont formees d'une grande
majorite d'adultes auxquels s'ajoute un faible pourcentage de subadultes de taille
deja importante. Les jeunes y sont anormalement rares, aussi efficace que soit la
technique de capture. Lorsque aucun prelevement n'y a ete encore fait, ces
populations se com portent comme des accumulations stabilisees d'adultes atteignant la plus grande taille possible (9 de 12 mm) et leur age naturel maximal. Les
ponctions repetees d'individus dans ces peuplements sont responsables d'une diminution rapide de la taille moyenne et provoquent un accroissement du pourcentage
des immatures presents dans Ie groupe, c'est-a-dire un relevement du taux de
remplacement dans la population. Cette observation montre qu'il s'agit de populations dont Ie nombre d'individus est etroitement limite et apporte une preuve de
leur confinement plus ou moins parfait dans la collection d'eau.
Dans ces colonies isolees, la prolificite de I'espece peut demeurer bien superieure
a ce que necessite Ie simple maintien de l'effectif de la population confinee. Une
part tres importante de chaque generation de jeunes Stenaselles disparaft tres t6t,
principalement par cannibalisme. En effet, les adultes ne semblent pas soumis a une
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concurrence
vitale heterospecifique
normale dans ce cas, par suite de la rarete ou
meme de l'absence d'autres especes predatrices de leur taille. La concurrence
vitale
a laquelle est soumis St.Jlirei hussolli a la Grotte du Mont-de-Chac, par exemple,
parait-etre
de type intraspecifique.
Elle cause un amenuisement
rapide du nombre
des jeunes, des leur liberation par la mere.
Au niveau des wnes amphibie et noyee des massifs karstiques, Ie milieu offre des
abris tres varies aux jeunes Stenaselles (dans !'interstitiei
des rivieres souterraines,
par exemple) et !'on peut observer une segregation entre classes de taille qui assure
la survie normale des plus petites. Les veritables peuplements
karstiques sont done
ceux des zones inf,~rieures du massif et ceux des reseaux de fissures OU l'eau se trouve
a l'etat divise. Les colonies visibles en grottes ne sont que des peuplements
secondaires, ecologiquement
accessoires.

RESUME
Parmi les nombreuses
stations cavernicoles ou interstitiel!es
de Stellasellus Jlirei,
quelques
unes ont ete etudiees
en detail pendant
plusieurs annees. Certaines
montrent
des populations
relativement
denses. Les peuplements
endemiques
des
eaux permanentes
des reseaux fossiles semblent avoir une composition
anormale,
car ils comportent
surtout des individus de grande taille. lis different des peuplements intersitiels dont la composition
en classes de taiIle paraft normale.
II se pourrait que ces differences de structure des populations
soient liees, d'une
part aux differences de nature physique des millieux constites par les eaux libres des
grottes et les eam: interstitielles
et, d'autre part, allX differences de nature et de
densite des associations d'especes qui peuvent subsister respectivement
dans chacun
de ces deux types de milieu hypoge liquide.

SUMMARY
Many cavernicolollS

and phreatic

virei. Some of these, which harbor

localities are known for the species Stellasellus
a rather abundant population have been studied

for several years.
The endemic populations
from permanent
waters of some fossil karstic systems
seem to have an abnormal composition.
They include especially large individuals
Quvenile stages being rare). They differ from the phreatic populations,
which
exhibit a normal distribution
in size groups with a nonnal percentage of juveniles.
These differences
in the structure
of populations
may result from physical
differences
between the habitat in free .waters of caves and in phreatic water, and
from differences
between
the associations
of species that these two types of
hypogean habitat may support.
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